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Identifying marine features that support high foraging performance of predators is essential to elucidate the areas of ecological 
importance. This study aimed to identify the marine features that are important for foraging of chinstrap penguins (Pygoscelis 
antarcticus), an abundant upper-trophic level predator in the Antarctic Peninsula Region. We investigated the foraging 
locations and diving behaviors of penguins breeding on King George Island, by using GPS-depth loggers. Tracking data from 
18, 11 and 19 birds with 4,232, 2,095 and 3,947 dives were obtained in 2007, 2010 and 2015. Penguins visited frequently a 
seamount area (Orca Seamount) in the Bransfield Strait in all three years. They showed elevated proportion of number of dives 
(27.8%, 36.1% and 19.1%, respectively) and depth wiggles (27.1%, 37.2% and 22.3%) in this area, compared to those 
predicted from the size of the area and distance from the colony (8.4%, 14.7% and 6.3%). Considering that stomach content 
analysis showed that the penguins fed mainly on Antarctic krill (Euphausia superba), these results suggest that the seamount 
provided a favorable foraging area for breeding chinstrap penguins, related with Antarctic krill availability possibly due to 






彼らの採餌海域を調べた。それぞれのシーズンに、18 羽、11 羽、19 羽のヒゲペンギンから、4,232 回、2,095 回、
3,947 階の潜水データを得た。ヒゲペンギンは、3 シーズンとも、ブランスフィールド海峡の中にある直径約 10 
km の海山(Orca 海山: 最浅部の水深 700 m, 比高約 550 m)をしばしば訪れていた。この海山周辺の海域では、各シ
ーズン中、海域の面積とコロニーからの距離によって予測される数(それぞれ 8.4%, 14.7%, 6.3%)を大きく上回る潜
水(27.8%, 36.1%, 19.1%)や潜水中の深度のジグザグ(27.1%, 37.2%, 22.3%)が観測された。胃内容物分析から、ペンギ
ンの主な餌はナンキョクオキアミだった。この海山の周辺は、ペンギンが直接潜れる深度を大きく超えているも
のの、この海域に特有の強い東向きの海流と海底地形の作用による局地的な湧昇を引き起こし、それがナンキョ
クオキアミの利用可能性を高めることで、ヒゲペンギンにとって好適な餌場となっていたと考えられる。 
 
 
